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WHAT IS GDR POETRY? 
For the n a t i v e E n g l i s h s p e a k i n g s t u d e n t 
who might be plagued by t h i s question, D i e t e r P. 
Lotze's a r t i c l e on "East German P o e t r y " ( C r i -
t i c a l Survey of Poetry, Foreign Language S e r i e s . 
La Canada, CA: Salem Press, Inc., 1984) provides 
a b r i e f i n t r o d u c t i o n to GDR l y r i c i s t s . L o t z e 
examines the ways i n w h i c h GDR po e t r y i s d i s -
t i n c t w i t h i n the l a r g e r domain of German l i t -
e r a t u r e , and thus p r o v i d e s i n s i g h t s i n t o the 
i d e o l o g i c a l u n d e r p i n i n g s o f the p o e t r y o f the 
GDR. Lotze a l s o provides a u s e f u l b i b l i o g r a p h y . 
LUTHER REVISITED 
Brent 0. Peterson's "'Workers o f the w o r l d 
u n i t e - f o r God's sake!' Recent L u t h e r Scho-
l a r s h i p i n the German Democratic Republic" ( S i x -
teenth Century Essays & Stu d i e s , James D. Tracy, 
ed., v o l V I I . Edward B r o t h e r s : Ann A r b o r , 
1986.) l o o k s a t the p o p u l a r , p o l i t i c a l , and 
s c h o l a r l y d i m e n s i o n s o f the GDR's r e a c t i o n to 
Luther's 500th b i r t h d a y , which was celebrated i n 
1983. Peterson traces the d i f f e r i n g opinions 
t h a t have been taken t oward L u t h e r by GDR h i s -
t o r i a n s throughout the years. He pays p a r t i c u -
l a r a t t e n t i o n to the development o f the " e a r l y 
b o u r g e o i s r e v o l u t i o n paradigm," and shows how 
i t s i n t r o d u c t i o n i n t o h i s t o r i c a l s c h o l a r s h i p 
reshaped a p r i m a r i l y n e g a t i v e image of L u t h e r 
which had predominated i n the GDR sin c e Engels' 
work, on t h i s theologian. Peterson's notes pro-
vide extensive b i b l i o g r a p h i c m a t e r i a l . 
TRAVEL & EXCHANGE 
FULBRIGHT PROGRAM WITH THE GDR 1988-1989 
C o n t i n g e n t upon s u c c e s s f u l c o m p l e t i o n o f 
negot i a t i o n s to e s t a b l i s h a new program of F u l -
b r i g h t exchanges w i t h the German D e m o c r a t i c 
Republic, awards w i l l be of f e r e d i n 1988-89 for 
r e s e a r c h and u n i v e r s i t y l e c t u r i n g i n the GDR. 
The Council for I n t e r n a t i o n a l Exchange of Scho-
l a r s (CIES), an a f f i l i a t e of the American Coun-
c i l o f Learned S o c i e t i e s , p a r t i c i p a t e s with the 
U n i t e d S t a t e s I n f o r m a t i o n Agency (USIA) i n a d -
m i n i s t e r i n g the F u l b r i g h t S c h o l a r Awards i n 
research and u n i v e r s i t y l e c t u r i n g abroad. 
Of the s i x awards o f f e r e d for each academic 
y e a r , t h r e e are f o r l e c t u r i n g i n any f i e l d and 
th r e e are f o r r e s e a r c h i n any f i e l d . The 
l e n g t h o f a r e s e a r c h award may l a s t from t h r e e 
to ten months. Knowledge of German i s required. 
L e c t u r e s h i p s a r e f o r e i t h e r or both s e m e s t e r s . 
Areas o f p a r t i c u l a r i n t e r e s t i n c l u d e American 
S t u d i e s , U.S. h i s t o r y , economics, a r c h i t e c t u r e 
and c i t y p l a n n i n g , s o c i o l o g y , e n v i r o n m e n t a l 
s t u d i e s , and art h i s t o r y . A p p l i c a t i o n s i n other 
f i e l d s are a l s o welcome. Although the a p p l i c a -
t i o n of candidates w i t h an a b i l i t y to l e c t u r e i n 
German i s e s p e c i a l l y encouraged, l e c t u r i n g i n 
E n g l i s h may a l s o be p o s s i b l e i n some c a s e s . 
Lectures i n American l i t e r a t u r e may be given i n 
E n g l i s h . 
The academic year i n the GDR i s September 
through June. Major u n i v e r s i t i e s of the GDR are 
located i n B e r l i n , L e i p z i g , Rostock, Gera, Jena, 
Dresden, and G r e i f s w a l d . Housing may be d i f f i -
c u l t f o r l a r g e f a m i l i e s . School f o r dependent 
c h i l d r e n i s a v a i l a b l e only i n German. 
B e n e f i t s : $1,200-1,300 per month ( i n 
U.S. d o l l a r s ) f o r r e s e a r c h e r s and $1,700 t o 
$1,800 per month ( i n U.S. d o l l a r s ) f o r l e c -
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mately $4,100 to $6,150 to cover such i t e m s as 
i n t e r n a t i o n a l t r a v e l , excess baggage, s e t t l i n g 
i n , books and s e r v i c e s , based on number of de-
pendents and grant c a t e g o r y . In a d d i t i o n , the 
host u n i v e r s i t y provides housing f o r grantee and 
dependents a t no c o s t , p l u s a s t i p e n d i n l o c a l 
c u r r e n c y . T u i t i o n reimbursement i s a v a i l a b l e 
f o r accompanying K-12 c h i l d r e n to $12,000 f o r 
g r a n t s o f n i n e months and o v e r , or $8,000 f o r 
s h o r t e r grants. 
E l i g i b i l i t y : United States c i t i z e n s h i p at 
the t i m e of a p p l i c a t i o n i s r e q u i r e d . In a d d i -
t i o n , l e c t u r e r s s h o u l d have p o s t d o c t o r a l or 
u n i v e r s i t y teaching experience at the l e v e l and 
i n the f i e l d o f l e c t u r e s h i p sought. F o r r e -
search, a doctorate at the time of a p p l i c a t i o n , 
or comparable p r o f e s s i o n a l q u a l i f i c a t i o n s are 
required. Persons who have l i v e d abroad f o r the 
f u l l t e n - y e a r p e r i o d immediately preceding the 
time of a p p l i c a t i o n are i n e l i g i b l e . 
A p p l i c a t i o n forms f o r 1988-1989 w i l l be 
a v a i l a b l e i n A p r i l 1987. For f u r t h e r i n f o r m a -
t i o n please w r i t e : 
Council for I n t e r n a t i o n a l Exchange of 
Scholars 
Eleven Dupont C i r c l e , N.W. 
Washington, D.C. 20036-1257 
' RESEARCHERS' AND EDUCATORS' TOUR OF THE GDR 
JUNE 26-JULY 10, 1987 
The Marxist Educational Press i n cooperation 
with the Upper Midwest Chapter of the U.S. Com-
mittee for Friendship with the GDR i s sponsoring 
a two-week tour of the German Democratic Repub-
l i c to take p l a c e June 2 6 - J u l y 10, 1987. The 
t o u r w i l l i n c l u d e v i s i t s to B e r l i n , Potsdam, 
Bernau, L e i p z i g , H a l l e , and Weimar. V i s i t s w i l l 
be scheduled with colleagues at primary, secon-
dary, and higher educational and research i n s t i -
t u t i o n s i n accordance w i t h the p r o f e s s i o n a l 
i n t e r e s t s of the p a r t i c i p a n t s . The tour w i l l be 
a unique o p p o r t u n i t y to examine the s o c i a l 
s t r u c t u r e and s o c i a l changes i n the GDR and at 
the same time v i s i t h i s t o r i c s i t e s and c u l t u r a l 
c e n t e r s . 
The c o s t o f the t r i p i s $1400, which i n -
cludes round-trip a i r f a r e from New York or Bos-
ton and meals, lo d g i n g , and other land arrange-
ments. P a r t i c i p a n t s a r e r e s p o n s i b l e f o r any 
a d d i t i o n a l c o s t s due to d e p a r t u r e from p o i n t s 
other than New York or Boston. 
For more i n f o r m a t i o n and a p p l i c a t i o n forms, 
please contact: 
Marxist Educational Press 
c/o A n t h r o p o l o g y Department, U n i v e r s i t y 
of Minnesota 
215 Ford H a l l , 224 Church St., S.E. 
Minneapolis, MN 55455 
T e l . (612) 922-7993 
A deposit of $250 i s required w i t h the return of 
the a p p l i c a t i o n . The b a l a n c e i s due A p r i l 15, 
1987. A f u l l r e f u n d i s a v a i l a b l e i f c a n c e l l a -
t i o n occurs before A p r i l 14, 1987. Information 
on v i s a s , t r a v e l i n s u r a n c e , and r e f u n d s f o r 
c a n c e l l a t i o n s a f t e r A p r i l 14, 1987 w i l l be sent 
on request or upon r e c e i p t of deposit. 
DAS HERDER-INSTITUT LEIPZIG 
In jedem Jahr kommen ungefähr f ü n f h u n d e r t 
junge Menschen aus a l l e n E r d t e i l e n i n die L e i p -
z i g e r Lumumbastraße, um am dort gelegenen Her-
d e r - I n s t i t u t d i e deutsche Sprache zu e r l e r n e n . 
Nur zehn Monate b l e i b t i h n e n dazu Z e i t , danach 
beginnen s i e e i n Studium an den u n t e r s c h i e d l i c h -
sten U n i v e r s i t ä t e n und Hochschulen der DDR. B i s 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind auf diese Weise 
weit über 20000 Studenten aus 132 Ländern ausge-
b i l d e t worden. 
Begonnen h a t t e d i e s b e r e i t s im J a h r e 1951 
m i t e i n e r k l e i n e n D e l e g a t i o n aus N i g e r i a , d i e 
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angegliedert wurde. Fünf Jahre später wurde das 
I n s t i t u t für Ausländerstudium an der Karl-Marx-
U n i v e r s i t ä t L e i p z i g gegründet, welches im Jahre 
1961 den Namen Johann G o t t f r i e d Herders e r h i e l t . 
In der ersten Phase des Sprachunterrichtes, 
der z w ö l f U n t e r r i c h t s w o c h e n dauernden Grund-
s t u f e , w i r d den Studenten ein allgemeinsprach-
l i c h e r W o r t s c h a t z von etwa 2000 W ö r t e r n und 
Wendungen v e r m i t t e l t , wobei d i e z u k ü n f t i g e n 
Studenten n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e r , technischer 
und l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r F a c h r i c h t u n g e n i n d i e 
Fachsprachen Mathematik und Chemie ein g e f ü h r t 
werden. Nach e i n e r S p r a c h k u n d i g e n p r ü f u n g 
schließen s i c h zwanzig Wochen der Oberstufe an, 
i n der weitere 4500 Wörter und Wendungen e r l e r n t 
werden, wobei der Schwerpunkt b e r e i t s auf den 
j e w e i l i g e n Fachsprachen l i e g t . S e l b s v e r s t a n d -
l i c h e r h a l t e n d i e Studenten l a n d e s k u n d l i c h e 
Kenntnisse, wird i h r Bildungsniveau an die An-
forderungen i n i h r e n k ü n f t i g e n U n i v e r s i t ä t e n 
a n g e g l i c h e n und besonders auch werden ihnen 
v i e l e M ö g l i c h k e i t e n der F r e i z e i t g e s t a l t u n g 
gebaten. 
Wenn s i c h an diesem A u s b i l d u n g s p r i n z i p im 
Laufe der Z e i t auch n i c h t s Wesentliches verän-
dert hat, so haben s i c h jedoch d i e Methoden und 
der I n h a l t gewandelt. Vor mehr a l s d r e i ß i g 
J a hren e x i s t i e r t e n j a kaum V o r s t e l l u n g e n von 
einem Fachgebiet Deutsch a l s Fremdsprache! Die 
z a h l r e i c h e n Lehrbücher und - m a t e r i a l i e n sowie 
die w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n zur Fundierung 
dieses neuen Zweiges der Germanistik zeugen von 
einer raschen Entwicklung. Dementsprechend w e i -
te t e s i c h das Aufgabengebiet am H e r d e r - I n s t i t u t 
aus. Die S t u d i e n v o r b e r e i t u n g f ü r d i e a u s l ä n -
dischen Studenten prägt zwar auch heute noch das 
P r o f i l des I n s t i t u t s entscheidend, von ähnlicher 
Bedeutung jedoch i s t d i e L e i t f u n k t i o n des Her-
d e r - I n s t i t u t s für die weiteren dreizehn i n der 
DDR beheimateten I n s t i t u t i o n e n , an denen Auslän-
der mit der deutschen Sprache v e r t r a u t gemacht 
werden. Kaum geringer a l s die j ä h r l i c h e Studen-
t e n z a h l i s t d i e Zahl der Teilnehmer an den I n -
t e r n a t i o n a l e n Hochschulferienkursen und an Wei-
terbildungsveranstaltungen f ü r Germanisten und 
D e u t s c h l e h r e r , d i e am H e r d e r - I n s t i t u t neben 
ein e r sprachlichen Vervollkommnung mit den neu-
s t e n E r k e n n t n i s s e n i n den germanistischen D i s -
z i p l i n e n sowie der Methodik des Fremdsprachen-
u n t e r r i c h t s und der Landeskunde vertraut gemacht 
werden. Dazu u n t e r h ä l t das H e r d e r - I n s t i t u t 
v i e l f ä l t i g e Kontakte zu I n s t i t u t i o n e n im Aus-
land, entsendet es Wissenschaftler zu Vorträgen 
und Kongressen und nicht z u l e t z t arbeiten einige 
M i t a r b e i t e r s t e t s an g e r m a n i s t i s c h e n E i n r i c h -
tungen im Ausland. 
Lutz Richter 
H e r d e r - I n s t i t u t , L e i p z i g 
VISITING LECTURERS 
J00CHEN LAABS 
Der D D R - S c h r i f t s t e l l e r Joochen Laabs wurde 
am 3.7.1937 i n Dresden geboren. Er war 1961-75 
a l s Diplomingenieur t ä t i g , s e i t 1975 l e b t er a l s 
S c h r i f t s t e l l e r i n B e r l i n . P r e i s e , u.a.: K u n s t -
p r e i s der Freien Deutschen Jugend "Erich-Weiner¬
M e d a i l l e " (1972); "Martin-Andersen-Nexö-Preis" 
d e r S t a d t D r e s d e n ( 1 9 7 3 ) . Werke: L y r i k : 
Eine Straßenbahn f ü r N o f r e t e t e (1970), Himmel 
s t r ä f l i c h e r L e i c h t s i n n (1978). Erzählungsband: 
Die andere H ä l f t e der Welt (1984). Romane: Das 
Grashaus oder d i e A u f t e i l u n g von 35 000 Frauen 
auf zwei Mann (1971, Fernsehfilm 1976), Der Aus-
bruch (1980). 
Laabs war im W i n t e r Semester 1986 an der 
U n i v e r s i t y of Northern Iowa, Department of Mo-
dern Languages, und l e i t e t e d o r t e i n Seminar 
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